




Neutral Spain’s war damage during WWII: Negotiation with Japan
for re-establishment of diplomatic relations and settlement of “war damage claims”
－On the basis of Japan’s diplomatic documents open to the public－
ARASAWA Chikako
Summary:
This article examines the negotiation process for re-establishing 
diplomatic relations and reaching a settlement of Spain’s claims, based 
on documents from the Diplomatic Archives of the Ministry of Foreign 
Affairs of Japan. Neutral countries’ war damage during WWII is little 
studied. Here, with Spain’s case, I show how Japan led to express its 
“deep regrets” officially and to pay damages individually.
It is not widely known that, in spite of Spain’s neutrality during 
WWII, Spanish citizens in the Philippines suffered severe war damage 
during the Battle of Manila （3 February – 3 March 1945）. Blaming 
Japanese troops’ “atrocities” in Manila, Spain decided to break off 
diplomatic relations with Japan （12 April 1945）, particularly because of 
the assault against the Spanish Consulate General in Manila by a group 
of Japanese soldiers. After signing the Peace Treaty in San Francisco 
（8 September 1951）, Japan and Spain started a four months’ negotiation 
to resume normal diplomatic relations, with the result that Japan had 
no alternative but to express its “deep regrets” for the assault in notes 





























４　Política、文書No.20、1945年４月12日東京発「Envia copia reclamación sobre atrocidades 
japonesas en Manila」：在日スペイン公使が４月４日日本側に申入れ。（AGA （Archivo 
General de la Administración総合公文書館：スペインのアルカラ・デ・エナーレス）資料、


















７　1952年２月12日に覚書交換。Francisco J. del Castilloスペイン外交代表から吉田茂
外 務 大 臣 へ の 覚 書 に は「the Spanish Government have the intention to enter into 
discussion with the Japanese Government, after the normal relations have been 
restored between our two countries, with a view to reaching an amicable settlement 
of the cases which involved the Spanish citizens in Manila and in other cities of the 
Philippine Islands at the time of the Japanese military occupation during the last 
war.」と国交回復後の被害についての交渉の記載、また、吉田外相からスペイン外交
代表への覚書には「I take this opportunity to express, in the name of the Japanese 
Government, our deep regrets for the sad incident which took place at the Spanish 
Consulate General at Manila on February 12th, 1945.」と、スペイン総領事館襲撃事
件への「深甚なる遺憾の意」を表明する記載がある。（日本・スペイン間外交関係雑件、














































































































































































に関する件」（「日本・スペイン間外交関係」、「１．外交関係再開関係」、A’1. 3. 0. 1、外
務省外交史料館）




30　1951年11月28日「Resumption of Normal Relationship between Japan and Spain （Draft）」
（同上）






























「同情の意our heartfelt sympathy for the hardship」だけでなく、「heartily welcome 


























33　訳文は荒沢による。原文は「with a view to reaching an amicable settlement of the cases 
which involved the Spanish citizens in Manila and in other cities of the Philippine 
Islands at the times of the Japanese military occupation during the last war.」1951年
12月３日、「Resumption of Normal Relationship between Japan and Spain （Draft - 3 
December 1951）」（同上）
34　同上。原文は「the intention to enter into discussion」。




係雑件、「スペインのある種請求解決取極関係」、B’3. 1. 2. 9-4、外務省外交史料館）
38　Note Verbale、No.1、1952年１月７日、および「AIDE MEMOIRE」（同前、A’1. 3. 0. 1）
39　1952年１月７日、「在マニラスペイン總領事館の被害に関する件」（同前、B’3. 1. 2. 9-4）





































































































A’7. 2. 0. 1）
46　1952年１月24日、「在マニラスペイン総領事館の被害に関する件」（同前、B’3. 1. 2. 9-4）

































52 1952年2月12日、「覚え書き」、フランシスコ・J・デル・カスティージョ（Francisco J. del 
Castillo）スペイン外交代表より吉田茂外務大臣宛。（同上）





















スティージョ（Francisco J. del Castillo）スペイン外交代表宛。（同上）
54　1952年８月29日提案、９月５日決裁、「高裁案　マニラにおけるスペイン国外交官殺害











































































































































































































































































































































































































































































































































































料館（L’Arxiu Nacional de Catalunya （ANC））に保存されている。ロダオは米西戦
争後にスペイン系企業などがフィリピンで生き延びた要因を分析しているが、タバカ
レラ社をそうしたスペイン系巨大企業の筆頭にあげている。（Rodao, Florentino, 1999, 
LAS COMPAÑÍAS ESPAÑOLAS DESPUÉS DE LA REVOLUCIÓN FILIPINA , en 
1898: España y el Pacífico. Interpretación del pasado, realidad del presente , Madrid, 





109　フィリピン総合タバコ会社の社史にLa Compañía ¿fue colaboracionista?「当社は対日協
力企業であったか？」との項。（Emili Giralt Raventos, 1981, La Compañía General de 





























































































119　Sòria, Josep María, Qué fue de … Ana María, Trauma de Manila , （La Vanguardia増補
版12面、「Quién, Protagonistas de la semana」2014年７月19日付）アナ・マリア・アギ
レリャ・リョンクさんのインタビュー記事。日本の女性研究者（荒沢）との出会いと手
紙のやりとりで育んだ友情に言及。
Mathesis Universalis Volume 20, No.2／マテシス・ウニウェルサリス　第20巻　第２号
－128－
